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Abstract 
 The purpose of this study was to examine the relationship between 
executive function, impulsivity, adjustment and motivation in 
undergraduates. 
 On the first study, we used three self-report scales to measure impulsivity, 
adjustment and motivation. The results showed that impulsivity influenced 
lowering of motivation in undergraduates. On the other hand, a decrease in 
an adjustment couldn’t be explained only by impulsivity. 
 On the second study, the 23 subjects participated in the experiment. In an 
experiment, we used two laboratory tasks (Go/No-Go task and delay 
discounting task) and neuropsychological tests (Wisconsin Card Sorting Test, 
Tower of Hanoi and Operation Span Task) to measure aspects of impulsivity 
and executive function. 
 Results of this study suggested that impulsivity is associated with a 
decreased ability to alter choice behavior while functioning adaptively. 
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Ⅳ（the fourth edition Diagnostic and 




























































期 的 な 大 報 酬 よ り 優 先 す る
「reward-discounting impulsivity」
と，しかるべき状況において自らの行
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能 の 下 位 分 類 の １ つ と し て ，
















































（Turner & Engle，1989）．なお Klein 















































































































































































































１ a b c ２ d e f ３ g h i j
１．衝動性 - .70 ** .85 ** .79 ** .54 ** .47 ** .49 ** .17 ** -.22 ** -.12    -.19 ** -.14 *  -.27 **
   a 注意性衝動 - .48 ** .32 ** .39 ** .27 ** .35 ** .17 ** -.21 ** -.18 ** -.11    -.10    -.25 **
   b 運動性衝動 - .46 ** .42 ** .39 ** .40 ** .11     -.18 ** -.08    -.13  * -.10    -.25 **
   c 無計画性衝動 - .45 ** .42 ** .40 ** .13   * -.15   * -.05    -.20 ** -.12    -.13  *
２．意欲低下 - .64 ** .76 ** .70 ** -.63 ** -.48 ** -.59 ** -.50 ** -.33 **
   d 学業 - .24 ** .22 ** -.23 ** -.08    -.34 ** -.27 ** -.03    
   e 授業 - .24 ** -.31 ** -.18 ** -.32 ** -.20 ** -.26 **
   f  大学 - -.78 ** -.72 ** -.59 ** -.59 ** -.37 **
３．適応感 - .90 ** .76 ** .80 ** .49 **
   g 居心地の良さの感覚 - .59 ** .64 ** .31 **
   h 課題・目的の存在 - .53 ** .09    
   i 被信頼感・受容感 - .25 **
   j 劣等感の無さ -



































































































































































 2012 年 11 月～12 月下旬にスクリ
ーニング調査によって，実験参加への
同意が得られた 23 名（男性：６名，



















































99,000 円，96,000 円，92,000 円，
85,000 円，80,000 円，75,000 円，
70,000 円，65,000 円，60,000 円，
55,000 円，50,000 円，45,000 円，
40,000 円，35,000 円，30,000 円，
25,000 円，20,000 円，15,000 円，
10,000 円，8,000 円，6,000 円，4,000
































































































（DMS：difficulties of maintaining 
set），総誤反応数（TE：total error），
TE から PEN を除いた誤反応数
（ EEPN: errors expect 

























⑦Operation Span Task （OSPAN）

























































































































































　劣 等 感 の 無 さ
　課 題 ・ 目 的 の 存 在
　被 信 頼 感 ・受 容 感
PEN
EEPN
単 語 想 起 率（％）
最 小 手 数 で の 達 成 数
意 欲 低 下
　学 業 意 欲 低 下
　授 業 意 欲 低 下
　大 学 意 欲 低 下
適 応 感
　居 心 地 の 良 さ の 感 覚

















































１ ２ ３a b c d e f 4 5
１．コミッションエラー .10  .17  -.17   -.04    -.15    -.11    -.17    -.05    .12    
２．曲線下面積 .29  -.27   .20    -.43 * -.30    -.47 * -.14    .11    
３a CA -.98 ** -.47 * -.95 ** -.86 ** -.92 ** -.12  -.22   
  b NUCA .49 * .92 ** .83 ** .89 ** .08 .15    
  c DMS .23    .22 .22  ｰ.04 .06
  d TE .91 **   .96 ** .25   .19    
  e PEN .77 ** .15   .23    
  f EEPN .29 .14
４．単語想起率 .08
５．最小手数での達成数












１．コミッションエラー .10  -.08  .28   -.22    -.07    .27    .35    .04    　　.39 ✝ -.09    




































































































































































Tinker Toy Test や干渉からの影響さ
れやすさを測定する Figural Fluency 
Tests 等，多くの認知機能検査による
バッテリーを組むことが必要である．
さ ら に 機 能 的 磁 気 共 鳴 画 像
（ functional Magnetic Resonance 
Imaging: fMRI ）や近赤外分光法
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